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Fig. 1 Immunoblot analysis showing IgE-binding proteins in cow’s milk. CBB-stained SDS-PAGE gel showing the 
composition of proteins (A left). Proteins recognized by IgE in patient’s serum with cow’s milk allergy (A right). 
B showing casein specific IgE levels from patient’s sera with cow’s milk allergy (n=39). Significant differences 
are indicated by different lowercase letters (a, b) and determined by one-way ANOVA tests (p<0.001).
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k-CN を分離し、特異的抗体価を ELISA にて測
定した（Fig. 1 B）。as1-CN 特異的 IgE 抗体価
が高かった患者 1 名を対照（100%）としたとき、
as1-, b-, k-CN の吸光度（mean±SD）は、それ
ぞれ39.01±27.44、36.70±28.35、11.56±13.73%




　ウシas1-CN は 8 残基のリン酸化 Ser を持ち、
199残基からなるタンパク質である（Fig. 2）10）。
多くの哺乳動物で同定されているが、牛乳と人
乳中のas1-CN の相同性は31.9% であり（Table 
1）10,11,12）、ウシas1-CN はヒトにとって異種性が
高いタンパク質だと考えられる。山羊乳中では








































　ウシ b-CN は、 5 残基のリン酸化 Ser を持
ち、209残基からなるタンパク質である（Fig. 
2 ）10,20）。ヒツジ、ヤギおよびヒトの b-CN と
Table 1 Cow’s milk proteins









Caseins Bos d 8 — 20–30
as1-Casein Bos d 9 12–15 199 23.6 4.9–5.0 88.3 87.9 31.9
as2-Casein Bos d 10 3–4 207 25.2 5.2–5.4 89.2 88.3 —
b-Casein Bos d 11 9–11 209 24 5.1–5.4 92.0 91.1 56.5
k-Casein Bos d 12 3–4 169 19 5.4–5.6 84.9 84.9 53.2
a-Lactalbumin Bos d 4 1–1.5 123 14.2 4.8 97.2 95.1 73.9
b-Lactoglobulin Bos d 5 3–4 162 18.3 5.3 95.1 95.1 —
Serum albumin Bos d 6 0.1–0.4 583 67 4.9–5.1 92.4 71.2 76.6












　g-CN は b-CN の分解産物であり、g 1-, g 2-, 及
び g 3-CN はそれぞれ b-CN の AA29-209、106-
209、108-209に対応する。
　k-CNは糖鎖を持ち、ミセルの外側を覆うよう
に存在する。as1-, as2-, b-CN はカルシウムで凝
集沈殿するが、k-CNはこれらの凝集体を可溶化
する働きを持つ。また、チーズの製造に用いら




























ルシウムの吸収を促進する27）。CPP は CN の分
解物であり、一部はトリプシンの消化物として
その一次構造も明らかにされている28）。as1-CN
の AA43-79、as2-CN の AA1-32、46-70、およ
び b-CN の AA1-28が同定され、いずれの CPP
も Ser-Ser-Ser-Glu-Glu の基本構造の C 末端ある






残基の Cys を持ち、それらが 4 組のジスルフィ
ド結合（AA6-120、28-111、61-77、73-91）を











　ウシ b-LG は、162残基からなり、分子内に 5
残基の Cys を持ち、そのうち 4 つがジスルフィ
ド結合（66-160、106-119）を形成し立体構造を

























as1-CN、b-CN、b-LG およびa-LA に対して IgE
抗体の反応した割合は、それぞれ55、15、45お






























フ（immunoreceptor tyrosine-based inhibitory 
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